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Abstract
Director Yasujiro Ozu’s Late Spring (1949) has been referred to as Ozu’s perfect work. As 
the title was credited on the film, it was borrowed from Kazuo Hirotsu’s short story, Chichi to 
Musume. However, as Ozu clearly stated, the conclusion in the film is different to Hirotsu’s 
story. If so, what are the main themes of Late Spring ? Compared to Hirotsu’s short story and 
Ozu’s other work, this study examines the main themes of Late Spring.
First, one of the themes in Late Spring develops around the expression of the “lie.” In 
Hirotsu’s story, readers are made aware of the father’s “lie,” and his motive is described in 
detail. While a novel may communicate its characters’ inner discourse through narration or a 
narrator, it is impossible for a film to do the same without the support of a voice-over or 
subtitles. However, without resorting to any of these techniques, Late Spring deliberately 
withholds the truth from its audience. The final scene where the father confesses that he had 
“lied” to his daughter is far more powerful than just a final revelation. The facial expression 
of Chishu Ryu, who portrays the father, when he first “lied” is also worth noting. Presenting 
a stern face without a twitch or a smile, he simply answers “un” when his daughter asks him 
if he was really getting remarried. Chishu Ryu’s “expressionless face” is instrumental to the 
success of this film.
Second, in Ozu’s works before Late Spring, the pattern of developing a “lie” theme can 
also be seen in Hakoiri-Musume (1935). Here, we can see the same pattern of deception in the 
girl’s “lie.” Worthy of attention here is Kogo Noda, the screenwriter, who had participated in 
both films. Late Spring was their first collaboration in 14 years since Hakoiri-Musume, after 
which, they continued to co-write film scripts.
In this way, we can see the themes of Late Spring based on and borrowed from Kazuo 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14）原作は Olive Higins Prouty の同名の小説で
ある。1925年にも映画化された。日本では1925
年に森岩雄が翻訳し、改造社より出版された。
15）中村秀之『敗者の身ぶり　ポスト占領期の日本
映画』岩波書店、2014年、295頁、滝浪佑紀「階
段と田舎―キング・ヴィダー『結婚の夜』を
背景とした小津安二郎『風の中の牝雞』と『晩
春』の分析」『城西国際大学紀要』25（5）号、
131『箱入り娘』から『晩春』へ
画教室』1949年11月号、41頁）、津村秀夫は、「紀
子はまた自分が邪魔になるから追い出されるの
だと誤解する。それは二十七歳の老嬢には有り
勝ちなヒガミであり、誤解であった」と記して
いる（「黄昏芸術について　小津安二郎の『晩春』」
『映画春秋』1949年12月号、17頁）。
25）清水千代太「世界無比の小津芸術」「★特集映
画批評　晩春」『キネマ旬報』1949年10月下旬号、
24頁。
26）「映画と文学」『映画春秋』第６号、1947年４月
15日、24頁。以降も、小津はしばしば同様の発
言をしている。たとえば、以下を参照。「大人
の映画を『秋日和』撮影の小津監督大いに語る」
『キネマ旬報』1960年９月上旬号、66頁。
27）野田高梧「小津安二郎の新作「晩春」のこと」
『映画世界』1949年７月号、30頁。
28）小津の作品における「リメイク」を詳細に検討
したものとして、渡邉大輔「小津調にとってリ
メイクとは何か」北村匡平・志村三代子編『リ
メイク映画の想像力』（2017年、水声社）がある。
付記
・「父と娘」の引用は、『現代』1939年２月号初出時
の記載に拠った。引用に際して、ルビは省いた。
また、旧仮名遣いは新仮名遣いに改めた個所があ
る。
・『箱入り娘』、『晩春』の脚本、および本稿で掲げ
た科白の引用はそれぞれ、井上和男編『小津安二
郎全集　上』新書館、2003年、井上和男編『小津
安二郎全集　下』新書館、2003年に拠った。
・本稿は2014年６月29日、信州大学で開催された研
究会「現代日本〈映画―文学〉相関研究会」にお
ける発表「後期小津映画と原作をめぐって」に基
づく。執筆にあたり発表原稿を大幅に改稿した。
・本稿は JSPS科研費　JP25284034（基盤研究（Ｂ）
「現代日本映画と日本文学との相関研究―戦後か
ら1970年代までを中心に―」（研究代表者：中村
三春）の助成を受けた。
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